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V I C T O R W I T T E R T U R N E R 
( 1920-1983) 
D e r E t h n o l o g e V i c t o r T u r n e r g e h ö r t , neben C l i f f o r d G e e r t z u n d M a r y 
D o u g l a s , z u den e in f lußre ichen K u l t u r w i s s e n s c h a f t l e r n , deren A r b e i t e n 
jene « interpré ta t ive W e n d e » e in le i te ten , d ie n u n z u n e h m e n d wei te B e r e i c h e 
der H u m a n w i s s e n s c h a f t e n erfafk. <Bedeutung> steht h ie r ü b e r <Funktion>, 
<Kultur> ü b e r <Gesellschaft>. W a s aus d e m B l i c k w i n k e l eines D ü r k h e i m u n d 
M a u s s s c h w e r f aßbar s c h e i n t , d ie G l e i c h z e i t i g k e i t m e h r e r e r K l a s s i f i k a -
t i o n s - u n d B e d e u t u n g s s y s t e m e , p r o z e s s u a l e Ver lau fe u n d U m b r ü c h e i n e i -
n e m re la t iv h o m o g e n e n s o z i a l s t r u k t u r e l l e n U m f e l d , erschl ießt s i c h aus der 
S i c h t w e i s e T u r n e r s . M i t B l i c k a u f i n d i v i d u e l l e u n d gesel lschaft l iche W a n d -
l u n g s p r o z e s s e , a u f K o n f l i k t e u n d kr i senhaf te B r ü c h e e r k a n n t e T u r n e r die 
D y n a m i k u n d M a c h t v o n R i t u a l u n d S y m b o l . <Rcligion> e r s c h i e n i h m seit 
se iner E e l d f o r s c h u n g i n A f r i k a v o n e iner a l l e s d u r c h d r i n g c n d e n B e d e u t -
s a m k e i t für I n d i v i d u u m u n d K u l t u r z u se in . G e g e n j e d e n s t r u k t u r f u n k -
t i o n a l i s t i s c h e n R e d u k t i o n i s m u s p o l e m i s i e r t e T u r n e r , selbst u n t e r s t r u k t u r -
f u n k t i o n a l i s t i s c h c n P a r a d i g m e n ausgebi ldet , v e h e m e n t , u n d se in lebens-
langes B e m ü h e n galt der E m a n z i p a t i o n v o n <Religion> i n n e r h a l b der 
H u m a n w i s s e n s c h a f t e n . 
I . L e b e n 
V i c t o r T u r n e r w u r d e a m 28. M a i 1920 i n G l a s g o w , S c h o t t l a n d geboren. D i e 
M u t t e r , V i o l e t W i n t e r , w a r S c h a u s p i e l e r i n u n d G r ü n d u n g s m i t g l i e d des 
s c h o t t i s c h e n N a t i o n a l t h e a t e r s , der V a t e r e in w e n i g theaterbegeisterter 
E l e k t r o i n g e n i e u r . N a c h der T r e n n u n g der E l t e r n s c h i c k t e m a n d e n E l f j äh-
r i g e n i n das s ü d e n g l i s c h e B o u r n e m o u t h , i n die O b h u t der G r o ß m u t t e r 
müt ter l i cherse i t s . D e r h e r a n w a c h s e n d e T u r n e r fühlte s i ch z w i s c h e n K u n s t 
u n d W i s s e n s c h a f t , S p o r t u n d k l a s s i s c h e r P h i l o l o g i e h i n - u n d herger issen. 
D e r W e g z u r E t h n o l o g i e , e iner D i s z i p l i n , d ie , w i e er später s c h r i e b , selbst 
u n s i c h e r z w i s c h e n z w e i P o l e n s c h w a n k t , w a r d a m i t v o r g e z e i c h n e t ( T u r n e r 
1989b, 9 ) . Z u n ä c h s t e n t s c h i e d er s i c h für das S t u d i u m der eng l i schen L i t e -
r a t u r a m University College i n L o n d o n . 1941 z u r b r i t i s c h e n A r m e e e inbe-
r u f e n , v e r w e i g e r t e er aus G e w i s s e n s g r ü n d e n d e n D i e n s t an der Waffe u n d 
w u r d e d a r a u f h i n e iner B o m b e n s u c h e i n h e i t zugete i l t . I n dieser Z e i t lernte 
er E d i t h L u c y B r o c k l e s b y D a v i s (<Edie>) k e n n e n u n d l i eben , u n d a lsba ld , 
1943 m i t t e n i m K r i e g , w u r d e die E h e geschlossen. I h r Z u s a m m e n l e b e n 
begann « r a n d s t ä n d i g » , « l i m i n a l » , w a s c h a r a k t e r i s t i s c h für i h r e gemeinsame 
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Z u k u n f t b l e i b e n sol l te . I h r erstes D o m i z i l w a r e i n k l e i n e r W o h n w a g e n a m 
R a n d e des z e r b o m b t e n R u g b y . H i e r k a m e n die K i n d e r F r e d u n d B o b z u r 
W e l t . D i e K i n d e r I r e n e , A l e x u n d R o r y fo lgten z w i s c h e n 1948 u n d 1963. 
D i e S u c h e n a c h B o m b e n i n deso la ten R u i n e n l a n d s c h a f t e n , s tändig auf 
T u c h f ü h l u n g m i t d e m eigenen T o d , u n d die a l l täg l iche Gese l l scha f t einfa-
cher A r b e i t e r regten T u r n e r s Interesse a n d e n b o d e n s t ä n d i g e n Se i ten des 
L e b e n s a n . I n der ö r t l i c h e n B i b l i o t h e k entdeckte er M a r g a r e t M e a d s Co-
ming of Age in Samoa u n d R a d c l i f f e - B r o w n s The Andaman Islanders. D i e 
A n d a m a n e n - M o n o g r a p h i e w a r es, d ie d e n A u s s c h l a g für seine B e r u f s e n t -
s c h e i d u n g gab: a m n e u e n Department of Anthropology des University Col-
lege ( L o n d o n ) s tudier te er E t h n o l o g i e , i n er lesener Gese l l s cha f t eines F i r t h , 
F o r d e , F o r t e s , L e a c h , R a d c l i f f e - B r o w n u n d N a d e l , u m 1949 m i t d e m B . A . 
( w i t h h o n o r s ) a b z u s c h l i e ß e n . M a x G l u c k m a n s The Economy of the Central 
Barotse Plain gab d e n A n s t o ß , s i c h m i t K a r l M a r x z u beschäf t igen. M a x 
G l u c k m a n , der i n M a n c h e s t e r e i n neues D e p a r t m e n t für E t h n o l o g i e e i n -
r ichtete u n d , e i n e m F u ß b a l l t r a i n e r verg le ichbar , a u f T a l e n t s u c h e b e i m A u f -
bau e iner e igenen M a n n s c h a f t w a r , ü b e r z e u g t e T u r n e r , d o r t se in S t u d i u m 
f o r t z u s e t z e n u n d F e l d f o r s c h u n g i n A f r i k a z u betre iben . 
U n t e r G l u c k m a n s p a t e r n a l i s t i s c h e r F ü h r u n g bi ldete s i c h h ie r eine eigene 
S c h u l r i c h t u n g i n n e r h a l b der b r i t i s c h e n S o c i a l A n t h r o p o l o g y heraus : die 
« M a n c h e s t e r - S c h o o l » . T h e o r e t i s c h s tanden K o n f l i k t , P r o z e ß u n d r i tuel le 
I n t e g r a t i o n i m M i t t e l p u n k t , m e t h o d i s c h e n t w i c k e l t w u r d e n d ie sog . ex-
tended-case-study u n d d i e N e t z w e r k - A n a l y s e . D i e m a r x i s t i s c h e O r i e n -
t i e r u n g der M a n c h e s t e r S c h u l e w a r n i c h t n u r eine i n t e l l e k t u e l l e H e r a u s f o r -
d e r u n g , s o n d e r n b o t i n der U m b r u c h s z e i t n a c h d e m K r i e g S i n n g e b u n g u n d 
die V i s i o n e t h i s c h - m o r a l i s c h e r N e u o r i e n t i e r u n g . V i c t o r T u r n e r zeigte s i ch 
v o n d i e s e m h u m a n i s t i s c h e n M a r x i s m u s begeistert u n d trat der K o m m u n i -
s t i s chen P a r t e i be i . 1951 reiste T u r n e r n a c h S a m b i a , u m i n der P o s i t i o n 
eines <research o f f i c e n des v o n G l u c k m a n g e g r ü n d e t e n Rhodes Livingston 
Institute i n L u s a k a jene F e l d f o r s c h u n g d u r c h z u f ü h r e n , die se inen R u h m 
b e g r ü n d e n sol l te . Z u n ä c h s t w a r eine A k k u l t u r a t i o n s s t u d i e bei d e n 
M a m b w e v o r g e s e h e n , d o c h u n m i t t e l b a r n a c h A n k u n f t der T u r n e r s i n L u -
saka te legraphierte G l u c k m a n eine neue A n w e i s u n g : «Sch lage vor , z u d e n 
N d e m b u i n die N o r d w e s t P r o v i n z z u w e c h s e l n , v i e l M a l a r i a , Gelbf ieber , 
jede M e n g e R i t u a l e » ( E d i t h T u r n e r 1985, 2 ) . D i e T u r n e r s v e r b r a c h t e n dar-
a u f h i n insgesamt z w e i e i n h a l b J a h r e bei d e n N d e m b u , v o r w i e g e n d i n der 
O r t s c h a f t M u k a n z a . 1955, bereits e i n J a h r n a c h se iner R ü c k k e h r , e r w a r b 
T u r n e r m i t se iner S c h r i f t Schism and Continuity in an African Society ( v e r -
öf fent l icht 1957) d e n P h . D . i n S o c i a l A n t h r o p o l o g y . B i s 1963 lehrte, 
forschte u n d verö f fent l i chte T u r n e r a n der U n i v e r s i t ä t Manchester . Seine 
a lsbaldige A b w e n d u n g v o m K o m m u n i s m u s lag v e r m u t l i c h i n seiner E n t -
t ä u s c h u n g ü b e r die r e a l p o l i t i s c h e n E n t w i c k l u n g e n i m O s t b l o c k ( U n g a r n -
k r i s e 1956) b e g r ü n d e t . 1957 r e - k o n v e r t i e r t e er z u m K a t h o l i z i s m u s . I n eben 
d iesen J a h r e n w u r d e se in U n b e h a g e n a m m e c h a n i s t i s c h e n F u n k t i o n a l i s m u s 
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der social anthropology, s p e z i e l l der M a n c h e s t e r S c h u l e i m m e r o f f e n k u n -
diger, u n d so w u c h s die i n n e r e Bere i t scha f t , M a n c h e s t e r d e n R ü c k e n z u 
k e h r e n . 
1961/62 a l s <fellow> a m Center for Advanced Study i n P a l o A l t o ( U S A ) 
knüpf te T u r n e r K o n t a k t e , d ie es i h m e r m ö g l i c h t e n , 1963 eine P r o f e s s u r a n 
der C o r n e l l U n i v e r s i t ä t a n z u t r e t e n . N e b e n der p o l i t i s c h e n E t h n o l o g i e w a r 
es die B e s c h ä f t i g u n g m i t d e n N d e m b u - R i t u a l e n u n d S y m b o l e n , d ie n u n -
m e h r ins Z e n t r u m se iner F o r s c h u n g e n r ü c k t e n . M i t d e n W e r k e n The Forest 
of Symbols ( 1 9 6 7 ) , The Drums of Affliction ( 1968) u n d The Ritual Process: 
Structure and Antistructure ( 1969) w u r d e das F u n d a m e n t v o n T u r n e r s v e r -
g le ichender S y m b o l t h e o r i e u n d p r o z e s s u a l e r R i t u a l a n a l y s e gelegt. 1965 er-
hie l t er i n A n e r k e n n u n g für seine herausragende F e l d f o r s c h u n g s l e i s t u n g 
die Rivers Memorial Medal des Royal Anthropological Institute. Z w i s c h e n 
1968 u n d 1977 l ehr te T u r n e r als P r o f e s s o r für anthropology and social 
thought an der U n i v e r s i t ä t C h i c a g o , u m 1977 a n die U n i v e r s i t ä t v o n V i r -
g inia i n C h a r l o t t e v i l l e z u w e c h s e l n . H i e r hatte er b is z u s e i n e m T o d die 
W i l l i a m R . K e n a n P r o f e s s u r für Anthropology and Religion i n n e . T u r n e r s 
J a h r e an a m e r i k a n i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n f ie len i n eine Z e i t e r h e b l i c h e n ge-
se l l schaf t l ichen W a n d e l s . D i e Protes te gegen d e n V i e t n a m k r i e g , J u g e n d r e -
vo l te , d ie u t o p i s c h e n E n t w ü r f e u n d die A u f b r u c h s s t i m m u n g der H i p p i e -
b e w e g u n g w u r d e n v o n T u r n e r a u f m e r k s a m w a h r g e n o m m e n u n d i n se inen 
A r b e i t e n aufgegriffen. 
E n d e der 60er J a h r e w a n d t e er s i c h z u s a m m e n m i t E d i t h T u r n e r d e m 
T h e m e n b e r e i c h P i lgerschaf t u n d W a l l f a h r t s w e s e n z u . G e m e i n s a m führ ten 
sie i n d iesem Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 1969 u n d 1972 F o r s c h u n g e n i n 
M e x i k o , I r l a n d u n d F r a n k r e i c h d u r c h . R e i s e n n a c h I n d i e n , J a p a n u n d B r a -
s i l i en d i e n t e n eben d i e s e m Interesse ( v g l . T u r n e r / T u r n e r 1978, T u r n e r 1983, 
T u r n e r 1992). 
V i c t o r T u r n e r w a r alles andere als e i n «st i l ler G e l e h r t e r » , u n d M o b i l i t ä t 
i m R ä u m l i c h e n w i e i m G e i s t i g e n w a r t y p i s c h für se in L e b e n . A l s M i t g l i e d 
z a h l r e i c h e r G r e m i e n , als H e r a u s g e b e r , als K o n f e r e n z t e i l n e h m e r u n d -Or-
ganisator w a r er rast los u n d w e l t w e i t b e m ü h t , neues T e r r a i n z u ersch l ießen . 
Je w e i t e r se in L e b e n f o r t s c h r i t t , desto v ie l fä l t iger w u r d e das S p e k t r u m 
seiner I n t e r e s s e n , desto h a r t n ä c k i g e r we iger te er s i c h , h e r k ö m m l i c h e F a c h -
g r e n z e n z u a k z e p t i e r e n . A u f der S u c h e n a c h e iner h u m a n w i s s e n s c h a f t l i -
chen S y n t h e s e bewegte er s i c h z w i s c h e n E t h n o l o g i e , R e l i g i o n s w i s s e n -
schaft, S o z i o l o g i e , P h i l o s o p h i e , P s y c h o a n a l y s e , S e m i o t i k , T h e a t e r - u n d L i -
te ra turwissenscha f t u n d N e u r o b i o l o g i e . G e g e n E n d e seines L e b e n s 
k n ü p f t e er erneut a n die L e i d e n s c h a f t se iner K i n d h e i t u n d J u g e n d an : er 
w i d m e t e s i c h i n t e n s i v d e m T h e a t e r , s o w i e u n t e r s c h i e d l i c h s t e n p e r f o r m a t i -
v e n G e n r e s , sei es das j a p a n i s c h e N o h - S p i e l , der k o r e a n i s c h e S c h a m a n i s -
m u s , E s k i m o - T ä n z e , das j ü d i s c h e P u r i m oder der i n d i s c h e K a t h a k a l i - T e m -
p e l - T a n z . A n r e g e n d w i r k t e h i e r b e i d ie B e g e g n u n g m i t d e m P e r f o r m a n z -
theore t iker u n d L e i t e r des O f f - O f f - B r o a d w a y - T h e a t e r s i n N e w Y o r k , 
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R i c h a r d S c h e c h n e r ( T u r n e r 1989b). D i e Z u s a m m e n a r b e i t m i t S c h e c h n e r 
m ü n d e t e u . a. i n eine ö f fent l i che I n s z e n i e r u n g v o n T e i l e n se iner N d e m b u -
E t h n o g r a p h i e u n d i n m e h r e r e W e n n e r - G r e n - W e l t - K o n f e r e n z e n z u R i t u a l 
u n d T h e a t e r ( T u r n e r 1989b, 1 4 0 - 1 6 0 , S c h e c h n e r / A p p e l 1990). I n diesen 
J a h r e n entdeckte T u r n e r i n der P h i l o s o p h i e des E r l e b e n s eines W i l h e l m 
D i l t h e y u n d i n der N e u r o b i o l o g i e I m p u l s e für die W e i t e r e n t w i c k l u n g se i -
n e r R i t u a l t h e o r i e ( v g l . T u r n e r 1985b, 1985c, T u r n e r / B r u n e r 1986). T u r n e r 
bedauerte es zut ie f s t , daß i h m k e i n e Z e i t ü b r i g b l i eb , u m die j apan i sche 
S p r a c h e z u e r l e r n e n , u n d g l e i c h z e i t i g fasz in ier te i h n die V o r s t e l l u n g , i n R i o 
de J a n e i r o e ine S a m b a - S c h u l e z u le i ten . 
A m 18. D e z e m b e r 1983, v o l l e r k r e a t i v e r N e u g i e r d e u n d i n m i t t e n s c h ö p -
fer i scher B e w e g u n g , bereitete e in H e r z i n f a r k t d e m L e b e n V i c t o r T u r n e r s 
e in j ähes E n d e . Bestat tet w u r d e se in L e i c h n a m n a c h d e n R i t e n der k a t h o -
l i s c h e n K i r c h e u n d d e n T r a u e r z e r e m o n i e n der N d e m b u ( W i l l i s 1984). 
I I . W e r k 
E s fällt bei der P e r s ö n l i c h k e i t V i c t o r T u r n e r s s c h w e r , d ie g ä n g i g e T r e n n u n g 
z w i s c h e n L e b e n u n d W e r k a u f r e c h t z u e r h a l t e n . H i e r P r i v a t m a n n , d o r t G e -
lehrter , h i e r L e b e n , d o r t W e r k , diese A u f t e i l u n g e r sche int abweg ig . R ä u m -
l i c h e B e w e g u n g , ex i s tent ie l le L e b e n s k r i s e n u n d B e g e g n u n g e n m i t anderen 
M e n s c h e n s e t z t e n bei T u r n e r k r e a t i v e E n e r g i e n f re i . D e r « F l u ß » seines 
i n d i v i d u e l l e n L e b e n s w a r aufs engste m i t der S u c h e n a c h E r k e n n t n i s ü b e r 
T r i e b k r ä f t e u n d B e w e g u n g e n des A l l g e m e i n m e n s c h l i c h e n v e r b u n d e n . I n 
d i e s e m S i n n e , g e w i s s e r m a ß e n « s y m b o l o g i s c h » , deutete er a u c h seine eigene 
B i o g r a p h i e ( T u r n e r 1989b, 7ff . , v g l . a u c h E d i t h T u r n e r 1985). 
D i e theore t i sche A u s b i l d u n g i m K o n t e x t der M a n c h e s t e r S c h u l e u n d 
seine F e l d e r f a h r u n g bei d e n N d e m b u w a r e n für se inen W e g , w i e er s c h r i e b , 
g l e i c h e r m a ß e n bedeutsam: « M e i n e F e l d f o r s c h u n g s a u s b i l d u n g w e c k t e d e n 
W i s s e n s c h a f t l e r - das vä te r l i che E r b e - i n mir . M e i n e F e l d e r f a h r u n g belebte 
die m ü t t e r l i c h e T h e a t e r b e g a b u n g n e u . I c h fand e i n e n K o m p r o m i ß , i n d e m 
i c h e i n e n G e g e n s t a n d der B e s c h r e i b u n g u n d A n a l y s e e r fand , d e n i c h s o -
z ia les Drama> nannte .» ( T u r n e r 1989b, 10) 
D a s K o n z e p t des « s o z i a l e n D r a m a s » i s t , n e b e n d e n Begr i f f en « L i m i n a -
lität» u n d « c o m m u n i t a s » , e ine w i r k u n g s r e i c h e a n a l y t i s c h e K a t e g o r i e , die 
u n t r e n n b a r m i t d e m N a m e n V i c t o r T u r n e r v e r b u n d e n ist . W i e e n t w i c k e l t e 
T u r n e r dieses K o n z e p t u n d w a s ist d a r u n t e r z u v e r s t e h e n ? 
/. Das «soziale Drama» 
T u r n e r setzte i n se iner F e l d f o r s c h u n g z u n ä c h s t bei V o r g a b e n der f u n k t i o -
n a l i s t i s c h e n E t h n o l o g i e a n . G e s e l l s c h a f t w u r d e als G l e i c h g e w i c h t s s y s t e m 
v e r s t a n d e n . E r h e b u n g e n z u r D e m o g r a p h i c , Ö k o n o m i e , S o z i a l s t r u k t u r u n d 
Victor Witter Turner (i<)20-i<)%)) 3 2 9 
P o l i t i k , F a k t o r e n , ü b e r d ie s i c h das S y s t e m regelt u n d regul ie r t , s t anden i m 
M i t t e l p u n k t . U n t e r der g latten O b e r f l ä c h e j e d o c h s c h i e n e n Interessenge-
gensätze v o n e n d e m i s c h e r N a t u r z u se in . D i e Q u e l l e dieser p e r m a n e n t e n 
S p a n n u n g e n der N d e m b u - G e s e l l s c h a f t , so zeigte s i c h , ist der G e g e n s a t z v o n 
m a t r i l i n e a r e r D e s z e n d e n z u n d v i r i l o k a l e r R e s i d e n z . So ste l l ten m a t r i l i n e a r 
v e r w a n d t e M ä n n e r d e n K e r n eines N d e m b u - D o r f e s . D e r e n S c h w e s t e r n h a t -
ten i m D o r f i h r e r j e w e i l i g e n E h e m ä n n e r z u leben. D a s B e s t r e b e n der M ä n -
ner g ing d a h i n , s o w o h l d ie S ö h n e i h r e r S c h w e s t e r n i n das eigene D o r f z u 
h o l e n u n d g le ichze i t ig d ie e igenen S ö h n e i m D o r f z u h a l t e n , w a s i m schärf-
sten Interessengegensatz z u d e n A n s p r ü c h e n der B r ü d e r i h r e r E h e f r a u e n 
stehen m u ß . U m die m a t r i l i n e a r e K e r n f a m i l i e b i ldete s i c h e in S p a n n u n g s f e l d 
aus d e n gegenläuf igen A n s p r ü c h e n s o w o h l der V ä t e r als a u c h der M u t t e r -
brüder . K o n f l i k t e w a r e n d a m i t s t r u k t u r e l l angelegt u n d m ü n d e t e n i n häuf ige 
E h e s c h e i d u n g e n , S p a l t u n g e n u n d A u f l ö s u n g v o n D ö r f e r n . T u r n e r a n a l y s i e r t 
i n seiner D i s s e r t a t i o n s s c h r i f t Schism and Continuity in an African Society 
diese K o n f l i k t e m i t s ta t i s t i schen M i t t e l n ( Z u s a m m e n s e t z u n g v o n D ö r f e r n ) , 
v o r a l l em aber ü b e r d ie genaue F a l l a n a l y s e v o n K o n f l i k t e n . I n d i v i d u e n u n d 
i h r e B e z i e h u n g e n z u e i n a n d e r w u r d e n d a m i t s ichtbar . T h e m a t i s i e r t w u r d e n 
R o l l e n z w ä n g e u n d die a l l tägl ichen Strategien, eigene Interessen d u r c h z u -
setzen. V i c t o r T u r n e r e r k a n n t e i n d e n S p a n n u n g e n , d ie aus « t a x o n o m i s c h e n » 
B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e n A k t e u r e n ( d u r c h V e r w a n d t s c h a f t , S t r u k t u r -
p o s i t i o n , p o l i t i s c h e n Status etc.) u n d d e r e n a k t u e l l e n I n t e r e s s e n ü b e r e i n s t i m -
m u n g e n b z w . - g e g e n s ä t z e n r e s u l t i e r e n , E l e m e n t e des « D r a m a t i s c h e n » . D e r 
V e r l a u f der beobachteten K o n f l i k t e u n d die E r g r i f f e n h e i t der N d e m b u v o n 
G e s c h i c h t e n s o l c h e r K o n f l i k t e , w e c k t e n i n i h m A s s o z i a t i o n e n z u d e n D r a -
m e n Shakespeares u n d Ibsens u n d z u A r i s t o t e l e s ' B e s c h r e i b u n g der T r a g ö -
die i n dessen P o e t i k . D e r B e g r i f f des «soc ia l d r a m a » w a r ge funden . 1 E i n 
sozia les D r a m a ver läuf t aus der S i c h t T u r n e r s i n v i e r P h a s e n : Z u n ä c h s t 
erfolgt e in Bruch s o z i a l e r N o r m e n ( i ) , d e r i n e ine Krise m ü n d e t ( 2 ) . D i e 
entstandene K r i s e b r i n g t z w a n g s l ä u f i g V e r s u c h e der Bewältigung u n d R e -
f lexivität m i t s i c h ( 3 ) . F o r m e n der K o n f l i k t b e w ä l t i g u n g k ö n n e n f o r m a l e 
G e r i c h t s v e r h a n d l u n g e n se in u n d / o d e r r i t u e l l e A k t i v i t ä t e n w i e e t w a D i v i n a -
t i o n . D i e s e führen i n der Phase 4 e n t w e d e r z u e iner Reintegration oder z u 
e inem u n ü b e r w i n d b a r e n Bruch. V i c t o r T u r n e r e r w i e s s i c h m i t se iner D i s -
ser tat ionsschr i f t u n d d e m d a r i n vorges te l l t en K o n z e p t als eines der k r e a t i v -
sten M i t g l i e d e r der M a n c h e s t e r S c h u l e , der d e n b l u t l e e r e n u n d a b s t r a k t e n 
A n a l y s e n d e r s t r u k t u r f u n k t i o n a l i s t i s c h e n O r t h o d o x i e e i n W e r k v o l l e r 
lebendiger D r a m a t i k entgegensetzte . 2 
M i t der a n a l y t i s c h e n K a t e g o r i e des s o z i a l e n D r a m a s w a r e in F e n s t e r z u r 
soz ia len O r g a n i s a t i o n u n d d e m W e r t e - S y s t e m der N d e m b u geöf fnet , v o r 
a l l em ersch loß es T u r n e r die M a c h t der S y m b o l e i n der m e n s c h l i c h e n K o m -
m u n i k a t i o n ( T u r n e r 1989b, 10). D a s K o n z e p t des s o z i a l e n D r a m a s w u r d e 
v o n T u r n e r i m m e r w i e d e r aufgegrif fen u n d w e i t e r e n t w i c k e l t . S e l b s t r e d e n d 
ist a u c h die W e l t k o m p l e x e r Indust r iegese l l scha f ten v o l l e r s o z i a l e r D r a m e n , 
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w i e e t w a der W a t e r g a t e - S k a n d a l o d e r die I r a n k r i s e beispie lhaft v o r A u g e n 
führen ( T u r n e r 1989b). T u r n e r s ieht i m s o z i a l e n D r a m a die u r s p r ü n g l i c h s t e , 
alle Z e i t e n ü b e r d a u e r n d e F o r m m e n s c h l i c h e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g u n d d e n 
U r s p r u n g des T h e a t e r s . D a s L e b e n , so schre ib t er k u r z v o r s e i n e m T o d , ist 
ebensosehr eine N a c h a h m u n g der K u n s t w i e u m g e k e h r t ( T u r n e r 1989b, 
114). D i e n a r r a t i v e F o r m , i n der soz ia le D r a m e n i n e iner Gese l l scha f t ar-
t i k u l i e r t u n d v e r m i t t e l t w e r d e n u n d die die M u s t e r für po l i t i sches H a n d e l n 
abgibt , beschäf t ig te T u r n e r i m m e r aufs N e u e , ebensosehr w i e R i t u a l e , die 
i n der B e w ä l t i g u n g s p h a s e des s o z i a l e n D r a m a s a k u t w e r d e n ( T u r n e r 1967, 
1968a, 1969, 1974, 1982). D a s K o n z e p t des «soz ia len D r a m a s » w i e s z u d e m 
d e n d i r e k t e n W e g z u e iner A u f f a s s u n g v o n Gese l l s cha f t als « P r o z e ß » . D i e -
se A u f f a s s u n g gab R a u m für die W a h r n e h m u n g v o n ere igniss teuernden 
H a n d l u n g e n k o n k r e t e r I n d i v i d u e n u n d v o n K r ä f t e n , die u n a b h ä n g i g v o n 
der S o z i a l s t r u k t u r w i r k t e n . I n « s o z i a l e n D r a m e n » w u r d e n genau diese v e r -
ä n d e r n d e n P o t e n z e n s ichtbar , d ie u n t e r d e m B l i c k w i n k e l eines G l e i c h g e -
w i c h t s m o d e l l s n i c h t w a h r n e h m b a r w a r e n oder als i r r e l e v a n t eingestuft 
w u r d e n . 
D a ß T u r n e r die K o n f l i k t e der N d e m b u - G e s e l l s c h a f t ins Z e n t r u m seiner 
B e t r a c h t u n g r ü c k t e , v e r w e i s t a u f d e n E i n f l u ß seines L e h r e r s M a x G l u c k -
m a n . G l u c k m a n s t h e o r e t i s c h e r A n s a t z r ichtete s i c h e x p l i z i t gegen die 
H a u p t s t r ö m u n g der b r i t i s c h e n S o z i a l a n t h r o p o l o g i e . Se ine m a r x i s t i s c h e 
O r i e n t i e r u n g sens ib i l i s i e r te für i n n e r e W i d e r s p r ü c h e u n d d i a l e k t i s c h e G e -
gensä tze . R i t u a l e , d ie gesel lschaft l iche K o h ä s i o n s t ä r k e n u n d K o n f l i k t q u e l -
l en f re i legen, w a r e n e i n besonderes F o r s c h u n g s i n t e r e s s e G l u c k m a n s . Se iner 
A u f f a s s u n g zu fo lge lös ten s i c h K o n f l i k t e b z w . die z u g r u n d e l i e g e n d e n ge-
genläuf igen O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p i e n i m L a u f e der Z e i t i n ü b e r g r e i f e n d e n 
B e z i e h u n g e n v o n selbst auf. R i t u a l e v e r s t a n d G l u c k m a n als Spiegelungen 
dieses P r o z e s s e s . T u r n e r h ingegen w a r v o n der b e s o n d e r e n E i g e n a r t u n d 
E i g e n d y n a m i k v o n R i t u a l e n , w i e er sie bei d e n N d e m b u w a h r n a h m , i m m e r 
m e h r f a s z i n i e r t . R i t u a l e s c h i e n e n i h m eine eigene k o n f l i k t l ö s e n d e P o t e n z 
z u b e s i t z e n . Z u n e h m e n d s u s p e k t s te l l ten s i c h i h m A u f f a s s u n g e n dar, w o -
n a c h R e l i g i o n l e d i g l i c h A b b i l d s o z i a l e r S t r u k t u r e n w ä r e u n d R i t u a l e n i c h t s 
anderes als « s o z i a l e r K l e b s t o f f » ( H o r t o n 1964) se in so l l ten . 
2. Ritual als «Offenbarung» 
I n se iner A r b e i t Chihamba the White Spirit: A Ritual Drama of the Ndem-
bu ( 1962) legte T u r n e r seine besondere R i t u a l a u f f a s s u n g d e z i d i e r t dar. T u r -
ners v e r g l e i c h e n d e S y m b o l t h e o r i e e rh ie l t d a m i t e i n e n G r u n d s t e i n , u n d 
g le i chze i t ig setzte er s i c h d a m i t v o n se inem s t r u k t u r f u n k t i o n a l i s t i s c h e n 
U m f e l d ab. E i n p r o v o k a t i v e r S c h r i t t , der i h m d e u t l i c h v e r n e h m b a r e K r i t i k 
e i n b r a c h t e . ' 
D a s C h i h a m b a R i t u a l der N d e m b u g e h ö r t z u der G r u p p e jener w i c h t i -
gen R i t u a l e , m i t d e r e n H i l f e L e i d e n w i e K r a n k h e i t , E m p f ä n g n i s s t ö r u n g , 
Victor Witter Turner (1920-1983) 3 3 ' 
J a g d p e c h , a u s g e l ö s t d u r c h die H e i m s u c h u n g v o n A h n e n g e i s t e r n , beseit igt 
w e r d e n . H a t e in Bet ro f fener s o l c h e in «ritual o f af f l ict ion» als I n i t i a n d 
d u r c h l a u f e n , ist er d a m i t z u m M i t g l i e d eines K u l t b u n d e s g e w o r d e n , eines 
B u n d e s , w e l c h e r die s o z i a l s t r u k t u r e l l e n B i n d u n g e n u n d die e n t s p r e c h e n -
d e n p a r t i k u l a r i s t i s c h e n I n t e r e s s e n ü b e r s c h r e i t e t u n d d a m i t eine eigene 
F o r m der G e m e i n s c h a f t b i ldet . D a s C h i h a m b a - R i t u a l e r lebten die T u r n e r s 
selbst als I n i t i a n d e n m i t . D i e B e s c h r e i b u n g erfolgt s o m i t aus eigener A n -
s c h a u u n g u n d e igenem E r l e b e n . Sie w i r d e r g ä n z t d u r c h die D e u t u n g e n v o n 
M u c h o n a , d e m für V i c t o r T u r n e r so b e d e u t e n d e n E x e g e t e n der N d e m b u -
R e l i g i o n . 
D a s « K e r n s y m b o l » des C h i h a m b a ist der G e i s t K a v u l a . I h m m ü s s e n s i c h 
die A d e p t e n s k l a v i s c h u n t e r o r d n e n , u n d er w i r d i m V e r l a u f des R i t u a l s v o n 
diesen «getötet» . S e i n W e s e n v e r e i n t G e g e n s ä t z l i c h k e i t e n : E r gi lt als der 
E h e m a n n der A h n f r a u , d ie für das L e i d e n des A d e p t e n v e r a n t w o r t l i c h ist . 
E r repräsent ier t m ä n n l i c h e A u t o r i t ä t als « G r o ß v a t e r » , als H ä u p t l i n g s a u t o -
rität , als Jäger . E r v e r k ö r p e r t d a m i t d ie E i n h e i t der N d e m b u u n d steht i n 
O p p o s i t i o n z u r l e i d e n s v e r u r s a c h e n d e n A h n f r a u , die p a r t i k u l a r e m a t r i l i -
neare I n t e r e s s e n repräsent ier t . G l e i c h z e i t i g n i m m t K a v u l a E i n f l u ß au f das 
W o h l e r g e h e n der M e n s c h e n , au f d ie V e r m e h r u n g v o n T i e r e n u n d M e n -
schen. E r gilt als gut u n d als w i l d g l e i c h e r m a ß e n , als t ö t e n d e r B l i t z u n d als 
be f ruchtender R e g e n , er w i r d m i t d e m o t i o s e n H i m m e l s g o t t v e r g l i c h e n 
u n d z u g l e i c h m i t e iner W u r z e l i n der E r d e i d e n t i f i z i e r t . A u f d e m H ö h e -
p u n k t des R i t u a l s « k ö p f e n » die A d e p t e n ein Z w e i g g e r ü s t , K a v u l a r e p r ä s e n -
t ie rend , u n d gelten t r o t z dieser T a t als « u n s c h u l d i g » . A n s c h l i e ß e n d w e r d e n 
die I n i t i a n d e n « g e t ö t e t » , i n d e m m a n i h n e n das H a u p t h a a r abras ier t . J e d e r 
A d e p t , n u n M i t g l i e d des K u l t b u n d e s , e r r i chte t e i n e n S c h r e i n , i n d e m der 
« w i e d e r e r s t a n d e n e » K a v u l a i n e iner b e s t i m m t e n W u r z e l a n w e s e n d ist . D i e 
F a r b e Weiß ist a l l g e g e n w ä r t i g , m i t i h r ist das abso lut « G u t e » u n d « R e i n e » 
assoz i ier t . 
I n P r o b l e m s t e l l u n g u n d A u s l e g u n g des R i t u a l s s i n d k a t h o l i s c h - t h e o l o -
gische D e u t u n g s m u s t e r u n ü b e r s e h b a r . T u r n e r greift h ie r eine U n t e r s c h e i -
d u n g auf, d ie T h o m a s v o n A q u i n i n se iner O n t o l o g i e f o r m u l i e r t e . A l l e s 
Seiende ist e in bes t immtes « E t w a s » u n d dieses « E t w a s » «ex is t ier t» . S o m i t 
ist an jedem D i n g « E s s e n z » u n d « E x i s t e n z » untersche idbar . V o m W e s e n 
des S c h ö p f e r s a l ler D i n g e u n d K r e a t u r e n ist E x i s t e n z u n a b t r e n n b a r , m i t 
i h m ist m i t der E s s e n z die E x i s t e n z gesetzt . G o t t ist n i c h t Potent ia l i tä t , 
s o n d e r n re ine A k t u a l i t ä t , actus purus. T u r n e r lernte d ie M e t a p h y s i k des 
T h o m a s v o n A q u i n ü b e r die S c h r i f t des n e u t h o m i s t i s c h e n D e n k e r s E t i e n n e 
G i l s o n k e n n e n , der i h m A n r e g u n g e n für seine R i t u a l i n t e r p r e t a t i o n v e r m i t -
telte u n d i h m die v i ta le F u n k t i o n re l ig iösen S y m b o l i s m u s z u entsch lüsse ln 
sch ien ( T u r n e r 1975, 180). G i l s o n machte d e u t l i c h , daß re ine E x i s t e n z («act 
o f b e i n g » ) d e m m e n s c h l i c h e n D e n k e n n i c h t z u g ä n g l i c h ist . N u r «das , w a s 
ist» (id quod est) k a n n gedacht w e r d e n , w o b e i dieses, w a s je ist , w i e d e r u m 
i m re inen Sein v e r w u r z e l t i s t . 4 
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S c h l ü s s e l s y m b o l e eines R i t u a l s o d e r s y m b o l i s c h e W e s e n h e i t e n w i e K a -
v u l a , so T u r n e r , b e s i t z e n gerade a u f g r u n d i h r e r V i e l d e u t i g k e i t u n d A m b i -
v a l e n z V e r w e i s c h a r a k t e r a u f T r a n s z e n d e n t e s , au f B e r e i c h e , d ie jenseits ge-
d a n k l i c h e r F a ß b a r k e i t angesiedelt s i n d . D a s r i tue l l e E r l e b e n u n d A u s a g i c -
r e n v o n P a r a d o x i e n , e t w a das «in U n s c h u l d T ö t e n » e iner G o t t h e i t , reißt 
g e w i s s e r m a ß e n das k o g n i t i v befestigte G e f ä n g n i s a l l täg l icher W e l t s i c h t , w i e 
dies e t w a d u a l i s t i s c h e W i d e r s p r ü c h e dars te l l en , n ieder : J e n e r b i s lang u n -
s ichtbare u n d w e s e n t l i c h s c h ö p f e r i s c h e « a c t - o f - b e i n g » w i r d spürbar . E r -
f a h r b a r w i r d i n r i t u e l l e r G e m e i n s c h a f t , d ie T u r n e r selbst als b e g l ü c k e n d 
u n d he i l sam erlebte" , daß das I n d i v i d u u n i in A b h ä n g i g k e i t z u j enem re inen 
«Se in» steht u n d d a r i n T e i l hat a m G ö t t l i c h e n . K a v u l a w i r d s o m i t als E r -
s c h e i n u n g s f o r m des G ö t t l i c h e n , i d e n t i s c h m i t « t h e - a c t - o f - b e i n g » , gedeutet. 
I n e i n e m R i t u a l w i e d e m C h i h a m b a k o m m e n , so T u r n e r , d ie B e d ü r f n i s s e 
des «r i tue l len M e n s c h e n » z u m T r a g e n . D e r «r i tuel le M e n s c h » w i r d h ie r als 
un iversa le r , re l ig iös m o t i v i e r t e r T y p u s c h a r a k t e r i s i e r t . T u r n e r über t räg t die 
a m C h i h a m b a - R i t u a l e n t w i c k e l t e n S y m b o l d e u t u n g e n der F a r b e Weiß auf 
die b i b l i s c h e n S c h i l d e r u n g e n v o n C h r i s t i T o d , A u f e r s t e h u n g u n d d e m A u f -
f i n d e n des leeren G r a b e s , s o w i e auf H e r m a n M e l v i l l e s d r a m a t i s c h e S c h l u ß -
szene aus M o b y D i c k . D a s t rag ische S c h e i t e r n dieser J a g d auf d e n w e i ß e n 
W a l setzt T u r n e r a n a l o g z u r H y b r i s des m o d e r n e n M e n s c h e n , der seine 
A b h ä n g i g k e i t v o m r e i n e n «Se in» u n d d a m i t die T u g e n d der D e m u t verges-
sen hat ( T u r n e r 1975, 1 8 7 - 2 0 3 ) . 
I n s e i n e m h ie r dargelegten R i t u a l k o n z e p t w e r d e n «soz ia le F u n k t i o n e n » 
n a h e z u b e d e u t u n g s l o s , es geht l e t z t e n d l i c h u m das W e s e n re l ig iösen E r l e -
bens , u m G o t t e s e r f a h r u n g als g r u n d m e n s c h l i c h e s B e d ü r f n i s , das s i ch i m 
R i t u a l z u rea l i s i e ren v e r m a g . R i t u a l ist w e s e n t l i c h O f f e n b a r u n g . 
T u r n e r ver l i eß m i t d ieser W e n d u n g e n d g ü l t i g d e n P o s i t i v i s m u s seiner 
L e h r z e i t a m University College i n L o n d o n u n d gibt s i c h als k a t h o l i s c h e r 
M y s t i k e r z u e r k e n n e n . C h i h a m b a läßt s i c h d a m i t a u c h als P o l e m i k gegen 
d e n W e r t e v e r f a l l d e r M o d e r n e , v o r a l l e m gegen e i n e n b lu t l eeren S z i e n t i s -
m u s lesen , der d e n M e n s c h e n als sp i r i tue l l e s W e s e n aus d e m A u g e v e r l o r e n 
hat . E c h t e H u m a n i t ä t , so die lebenslange U b e r z e u g u n g T u r n e r s , entfalte 
s i c h i n R i t u a l u n d R e l i g i o n , das L e b e n a u ß e r h a l b des r i t u e l l e n K o n t e x t e s 
sei ü b e r w i e g e n d s ta t i sch u n d i n h u m a n . D i e A r b e i t a n C h i h a m b a f iel i n die 
Z e i t se iner R e - K o n v e r s i o n z u m K a t h o l i z i s m u s , u n d i n seiner E i n l e i t u n g 
z u r W i e d e r v e r ö f f e n t l i c h u n g v o n C h i h a m b a i m J a h r e 1975 b e k e n n t er, daß 
es die N d e m b u w a r e n , d ie i h m , d e m a g n o s t i s c h e n u n d m o n i s t i s c h e n M a -
te r i a l i s ten , d e n o n t o l o g i s c h e n W e r t v o n R i t u a l e n u n d S y m b o l e n l ehr ten . 
R e l i g i o n , so seine daraus g e w o n n e n e Ü b e r z e u g u n g , «is r e a l l y at the heart 
o f the h u m a n matter» ( T u r n e r 1975, 31). T u r n e r beharr te d e m e n t s p r e c h e n d 
i n se iner R i t u a l d e f i n i t i o n d u r c h w e g a u f t r a n s z e n d e n t e m u n d ant i - säku la -
r e m B e z u g : L i n R i t u a l ist « v o r g e s c h r i e b e n e s f ö r m l i c h e s V e r h a l t e n bei A n -
lässen, die k e i n e r t e c h n o l o g i s c h e n R o u t i n e ü b e r a n t w o r t e t s i n d u n d s i ch auf 
d e n G l a u b e n an u n s i c h t b a r e W e s e n o d e r M ä c h t e b e z i e h e n , d ie als erste u n d 
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letzte U r s a c h e n a l ler W i r k u n g e n g e l t e n » . 6 D a s R i t u a l i s t i m G e g e n s a t z z u r 
s t r u k t u r - s t a b i l i s i e r e n d e n Z e r e m o n i e eine v e r ä n d e r n d e K r a f t ( T u r n e r 
1985 f . ) . E s sei , so f o r m u l i e r t T u r n e r , v o n unendlicher Tiefe, u n d er v e r w e i s t 
auf das d i a l e k t i s c h e V e r h ä l t n i s v o n « G r u n d » u n d « U n g r u n d » , w i e es der 
M y s t i k e r J a k o b B ö h m e i n A n l e h n u n g an M e i s t e r E c k h a r t darlegte (1989b, 
131). T u r n e r s b e e i n d r u c k e n d e eigene R i t u a l e r f a h r u n g e n w e c k t e n se in I n -
teresse an d e n A r b e i t e n des P s y c h o l o g e n M i h a l y C s i k s z e n t m i h a l y i , v o r 
a l l em an dessen « f l o w » - K o n z e p t . D a s i n l i m i n a l e n u n d l i m i n o i d e n S i t u a -
t i o n e n auftretende ekstat i sche p e r s ö n l i c h e E r l e b e n n e n n t T u r n e r d e m n a c h 
« F l u ß » (1989b, 8 8 f f . ) . D i e B e s c h ä f t i g u n g m i t der P h i l o s o p h i e J o h n D e w e y s 
u n d W i l h e l m D i l t h e y s i m H i n b l i c k au f eine <Ethnologie des Er lebens> ( a n -
t h r o p o l o g y o f exper ience) ist g l e i c h e r m a ß e n d u r c h T u r n e r s eigenes R i t u a l -
er leben m o t i v i e r t ( v g l . T u r n e r 1986). 
j . « Liminalität» und «communitas» 
M i t t e 1963, als V i c t o r T u r n e r s i c h e n t s c h l o s s e n hatte , das A n g e b o t e iner 
P r o f e s s u r an der C o r n e l l - U n i v e r s i t ä t w a h r z u n e h m e n , das H a u s i n M a n -
chester v e r k a u f t ist u n d d ie F a m i l i e i n der H a f e n s t a d t H a s t i n g s a u f die 
K l ä r u n g der V i s a - A n g e l e g e n h e i t e n w a r t e t , löst d ie M e l d u n g der E r m o r -
d u n g J o h n F . K e n n e d y s e i n e n t ie fgehenden S c h o c k bei i h m aus. Selbst an 
der S c h w e l l e z w i s c h e n z w e i W e l t e n s t e h e n d , e iner u n g e w i s s e n Z u k u n f t 
entgegenb l i ckend , e n t d e c k t T u r n e r genau i n d i e s e m L e b e n s m o m e n t m i t 
z u n e h m e n d e r F a s z i n a t i o n A r n o l d V a n G e n n e p s S tud ie z u « Ü b e r g a n g s r i -
ten». I n der ö f fent l i chen B i b l i o t h e k i n H a s t i n g s ents tand dabe i der w o h l 
b e r ü h m t e s t e u n d w i r k u n g s r e i c h s t e A u f s a t z V i c t o r T u r n e r s « B e t w i x t a n d 
B e t w e e n : T h e L i m i n a l P e r i o d i n R i t e s o f P a s s a g e » . 7 T u r n e r s p ü r t h i e r i n 
d e m G e h e i m n i s v o n V e r ä n d e r u n g e n i m m e n s c h l i c h e n L e b e n n a c h u n d ent-
w i c k e l t die be iden K a t e g o r i e n « L i m i n a l i t ä t » u n d « c o m m u n i t a s » , d ie für 
se in wei teres D e n k e n u n d F o r s c h e n z e n t r a l b l e i b e n s o l l t e n ( v g l . T u r n e r 
1969x1989a, 198271989b). 
Z u m A u s g a n g s p u n k t n i m m t T u r n e r das V a n G e n n e p ' s c h e D r e i p h a s e n -
m o d e l l der Ü b e r g a n g s r i t u a l e : L o s l ö s u n g ( s é p a r a t i o n ) , Ü b e r g a n g s - oder 
T r a n s f o r m a t i o n s p h a s e ( m a r g e ) , E i n g l i e d e r u n g i n d e n n e u e n Status (agréga-
t i o n ) . T u r n e r legt n u n g e w i s s e r m a ß e n das e t h n o l o g i s c h e V e r g r ö ß e r u n g s g l a s 
ü b e r die m i t t l e r e , d ie sog. l i m i n a l e P h a s e ( L a t . Urnen « S c h w e l l e » ) , u m i m 
D e t a i l die h i e r i n s ta t t f indenden A b l ä u f e z u s t u d i e r e n . D i e bei d e n N d e m b u 
d o k u m e n t i e r t e n Ü b e r g a n g s r i t u a l e u n d U b e r g a n g s r i t u a l e anderer v o r - i n d u -
striel ler , t r iba le r G e s e l l s c h a f t e n d i e n e n i h m als e r l ä u t e r n d e s M a t e r i a l . D a s 
zentra le W e s e n s m e r k m a l dieses r i t u e l l e n « D a z w i s c h e n » , so zeigt T u r n e r , 
ist die h i e r z u m A u s d r u c k k o m m e n d e P a r a d o x i c D e r Z u s t a n d der N e o -
p h y t e n ist a u s g e s p r o c h e n m e h r d e u t i g . S ie ge l ten h ä u f i g fü r d ie G e s e l l -
schaft regelrecht als tot , s i n d v o n i h r abgetrennt , u n d sie b e f i n d e n s i c h 
w ä h r e n d der Ü b e r g a n g s z e i t i n G e s e l l s c h a f t v o n A h n e n g e i s t e r n o d e r M o n -
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s t r e n , d ie die T o t e n r e p r ä s e n t i e r e n . N e o p h y t e n w e r d e n als L e i c h e n 
u n d / o d e r als S ä u g l i n g e o d e r E m b r y o s behande l t . M a n m i l k i h n e n A t t r i -
bute der A u f l ö s u n g ( D r e c k , E r d e , F ä u l n i s ) z u , sie gelten als geschlechts los 
oder als z w e i g e s c h l e c h t l i c h . D i e D e m ü t i g u n g e n , die die I n i t i a n d e n e r d u l -
d e n m ü s s e n , z e r s t ö r e n d e n f r ü h e r e n Status , l e h r e n D e m u t u n d bere i ten d e n 
n e u e n Status vor . N e o p h y t e n w e r d e n z u r prima materia, z u u n g e f o r m t e m 
R o h s t o f f i n e i n e m W a n d l u n g s p r o z e ß z w i s c h e n T o d u n d W a c h s t u m , s y m -
b o l i s c h repräsent ie r t d u r c h M o n d , T u n n e l , Sch lange , N a c k t h e i t u . a . m . I n 
der L i m i n a l i t ä t w e r d e n d a m i t a u f e inz igar t ige W e i s e die G e g e n s ä t z e eines 
« w e d e r - n o c h » u n d eines « s o w o h l - a l s - a u c h » k o n k r e t i s i e r t . I m S c h w e l l e n -
z u s t a n d erfolgt die K o n f r o n t a t i o n der N e o p h y t e n m i t d e n sacra, den h e i -
l igen O b j e k t e n , u n d d a m i t v o l l z i e h t s i c h die E n t h ü l l u n g des « W i r k l i c h e n » . 
E t h i s c h e u n d s o z i a l e P f l i c h t e n , t e c h n o l o g i s c h e F e r t i g k e i t e n w e r d e n gelehrt 
- das I n n e r s t e e iner G e s e l l s c h a f t u n d E i n s i c h t e n ü b e r d e n «P la tz des M e n -
s c h e n i m K o s m o s » o f fenbaren s i c h . D i e I n i t i a n d e n l e r n e n s o m i t , i n ab-
s t r a k t e r W e i s e ü b e r die eigene G e s e l l s c h a f t n a c h z u d e n k e n . L i m i n a l e m E r -
leben w o h n t R e f l e x i v i t ä t inne . W ä h r e n d das V e r h ä l t n i s der N e o p h y t e n z u 
d e n E r z i e h e r n , d e n r i t u e l l Ä l t e s t e n , a u s g e p r ä g t h i e r a r c h i s c h s t r u k t u r i e r t ist , 
ist das Verhä l tn i s der N e o p h y t e n u n t e r e i n a n d e r d u r c h abso lute G l e i c h h e i t 
c h a r a k t e r i s i e r t . D i e l i m i n a l e G r u p p e ist e ine G e m e i n s c h a f t , i n der s i c h 
g le ichberecht igte I n d i v i d u e n begegnen, f e rn j e g l i c h e r s t r u k t u r e l l e r P o s i -
t i o n s b e s t i m m u n g e n . H i e r ist der R a u m für die E n t f a l t u n g r e i n e n M e n s c h -
se ins . D a s i m S c h w e l l e n z u s t a n d a u f k o m m e n d e G e f ü h l der H u m a n i t ä t hat 
m y s t i s c h e n C h a r a k t e r . T u r n e r beze ichnete diese G e m e i n s c h a f t m i t d e m B e -
gr i f f « c o m m u n i t a s » ( T u r n e r 196971989a). C o m m u n i t a s ist w e s e n t l i c h 
« a n t i - s t r u k t u r e l l » u n d v e r h ä l t s i c h z u r « S t r u k t u r » e iner Gese l l s cha f t d i a -
l e k t i s c h . A u s der S i c h t der an « S t r u k t u r » - E r h a l t u n g Interess ie r ten er-
sche int « c o m m u n i t a s » b e d r o h l i c h u n d gilt als v e r u n r e i n i g e n d u n d anar-
c h i s c h . D o c h g l e i c h z e i t i g ist « c o m m u n i t a s » Q u e l l e des H u m a n e n , aus der 
jede G e s e l l s c h a f t s innst i f tende u n d e r n e u e r n d e K r a f t schöpf t . I n se inem 
B u c h The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, das i n d e n b e w e g -
ten E n d s e c h z i g e r j a h r e n e r s c h i e n ( T u r n e r 1969, d e u t s c h 1989), arbeitete 
T u r n e r die K o n z e p t e « L i m i n a l i t ä t » u n d « c o m m u n i t a s » w e i t e r aus , u n d er 
sch lägt d a r i n die B r ü c k e v o n v o r - m o d e r n e n z u k o m p l e x e n Gese l l scha f ten . 
N e b e n der r i t u e l l e n « L i m i n a l i t ä t » , so zeigte T u r n e r , hat jede Gese l l scha f t 
A u s d r u c k s f o r m e n u n d S y m b o l e , d ie die « M a c h t der S c h w a c h e n » b e k u n -
d e n . I h r e R e p r ä s e n t a n t e n s i n d « H e i l i g e B e t t l e r » , H o f n a r r e n , C l o w n s , r a n d -
s tändige G r u p p e n , aber a u c h P r o p h e t e n u n d K ü n s t l e r . Z u d e n E r s c h e i -
n u n g s f o r m e n der « c o m m u n i t a s » rechnete T u r n e r m i l l e n a r i s t i s c h e B e w e -
gungen , schl ießl ich a u c h d ie V e r h a l t e n s n o r m e n der sog. « B e a t g e n e r a t i o n » . 
D i e L e b e n s f o r m e n u n d Z i e l v o r s t e l l u n g e n der H i p p i e s , d e r e n E n t w i c k l u n g 
T u r n e r selbst i n d e n U S A m i t v e r f o l g e n k o n n t e , ze ig ten i h m d e u t l i c h W e r t e 
v o n « c o m m u n i t a s » ( T u r n e r 1989a, 111). A l l diese m a r g i n a l e n G e s t a l t e n u n d 
G r u p p e n s i n d s t r u k t u r e l l u n t e r l e g e n u n d v e r t r e t e n dabe i eine «of fene» i m 
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Gegensa tz z u e iner « g e s c h l o s s e n e n M o r a l » . B e i se iner « c o m m u n i t a s « - C h a -
r a k t e r i s i e r u n g bez ieht s i c h T u r n e r auf M a r t i n B u b e r s V e s t ä n d n i s v o n <Ge-
meinschaft>: « G e m e i n s c h a f t aber . . . ist das N i c h t m e h r - n e b e n e i n a n d e r , s o n -
d e r n B e i e i n a n d e r e iner V i e l h e i t v o n P e r s o n e n , d ie , o b sie a u c h m i t s a m m e n 
s i ch auf e in Z i e l z u b e w e g e n , ü b e r a l l e in A u f e i n a n d e r z u , e i n d y n a m i s c h e s 
G e g e n ü b e r , e in F l u t e n v o n I c h u n d D u erfährt : G e m e i n s c h a f t i s t , w o G e -
meinschaf t g e s c h i e h t » . 8 « C o m m u n i t a s » ist w e s e n t l i c h s p o n t a n , u n m i t t e l b a r 
u n d k o n k r e t u n d steht d a m i t i m G e g e n s a t z z u m i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n u n d 
n o r m e n b e s t i m m t e n W e s e n der S o z i a l s t r u k t u r . « C o m m u n i t a s » ist e ine v e r -
ä n d e r n d e K r a f t . Sie d r i n g t , so s c h r e i b t T u r n e r , i n der « L i m i n a l i t ä t » d u r c h 
die L ü c k e n der S t r u k t u r , i n der Marginalität a n d e n R ä n d e r n der S t r u k t u r 
u n d i n der Inferiorität v o n u n t e r h a l b der S t r u k t u r e i n , sie gi l t fast übera l l 
auf der W e l t als s a k r a l ( T u r n e r 1989a, 125). V o r a l l e m i n « l i m i n a l e n » U m -
b r u c h s z e i t e n k o m p l e x e r G e s e l l s c h a f t e n g e w i n n e n c o m m u n i t a s - g e l e i t e t e 
B e w e g u n g e n an E i n f l u ß u n d A n z i e h u n g s k r a f t . T u r n e r ze igt i n Dramas, 
Heids and Metaphors ( 1974) a m B e i s p i e l des M a r t y r i u m s des T h o m a s 
B e c k e t (12. J h . ) u n d a n der m e x i k a n i s c h e n R e v o l u t i o n (19. J h . ) , d ie v o n 
d e m c h a r i s m a t i s c h e n P r i e s t e r M i g u e l H i d a l g o a n g e f ü h r t w u r d e , w e l c h e s 
V e r ä n d e r u n g s p o t e n t i a l i m p o l i t i s c h e n B e r e i c h « c o m m u n i t a s « - O r i e n t i e r u n g 
z u entfalten v e r m a g . 
D a ß aus d e m s p o n t a n e n « c o m m u n i t a s « - E r l e b e n of fenbar z w a n g s l ä u f i g 
die T e n d e n z z u R o u t i n e , S t r u k t u r i e r u n g u n d d a m i t H i e r a r c h i s i e r u n g v o n 
« c o m m u n i t a s » e r w ä c h s t , m a c h t e T u r n e r a n der E n t w i c k l u n g der f r ü h e n 
f r a n z i s k a n i s c h e n B e w e g u n g u n d der b e n g a l i s c h e n S a h a j i y a s (15./16. J h . ) 
d e u t l i c h . A u s e iner v o n d e n G r ü n d e r n u n d i h r e n A n h ä n g e r n gelebten L i -
minal i tät u n d c o m m u n i t a s w i r d a l sba ld , a u f g r u n d s t r u k t u r e l l e r Z w ä n g e , 
ideologische « c o m m u n i t a s » o d e r gar n o r m a t i v e « c o m m u n i t a s » , w e l c h e i h -
rerseits w i e d e r u m gegens t rukture l l e B e w e g u n g e n p r o v o z i e r t ( T u r n e r 
1969/19893, 198271989b). D a die v o n T u r n e r b e s c h r i e b e n e n l i m i n a l e n P h ä -
n o m e n e , abgeleitet aus d e n r i t u e l l e n K o n t e x t e n agrar i scher G e s e l l s c h a f t e n 
m i t « m e c h a n i s c h e r S o l i d a r i t ä t » , bei i h r e r Ü b e r t r a g u n g a u f k o m p l e x e G e -
sel lschaften z u n e h m e n d u n a n g e m e s s e n e r s c h i e n e n , u n t e r s c h i e d T u r n e r spä-
ter z w i s c h e n « l imina l» u n d « l i m i n o i d » . A l s a u s g e s p r o c h e n l i m i n o i d e s P h ä -
n o m e n , abseits der Ü b e r g a n g s r i t e n z y k l i s c h e r G e s e l l s c h a f t e n , w i r d z . B . 
die P i lgerschaf t c h a r a k t e r i s i e r t ( T u r n e r / T u r n e r 1978) , u n d i n se iner A r b e i t 
z u m Verhä l tn i s v o n R i t u a l z u T h e a t e r u n d Sp ie l o r d n e t T u r n e r l i m i n o i d e 
B e r e i c h e der K u n s t u n d U n t e r h a l t u n g z u . L i m i n o i d e P h ä n o m e n e k o m p l e -
x e r Gese l l scha f ten h a b e n f r a g m e n t a r i s c h e n , p l u r a l i s t i s c h e n , e x p e r i m e n t e l -
len u n d sp ie le r i schen ( l u d i s c h e n ) C h a r a k t e r , sie s i n d m e i s t i n d i v i d u e l l e 
H e r v o r b r i n g u n g e n u n d T e i l s o z i a l e r K r i t i k . I n m o d e r n e n G e s e l l s c h a f t e n 
bestehen L i m i n a l e s u n d L i m i n o i d e s , w i e T u r n e r s c h r e i b t , i n e iner A r t k u l -
t u r e l l e m P l u r a l i s m u s g le i chze i t ig n e b e n e i n a n d e r ( T u r n e r 1989b, 8 2 - 8 7 ) . 
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D i e a n a l y t i s c h e n K a t e g o r i e n «soz ia les D r a m a » , « L i m i n a l i t ä t » u n d « c o m m u -
nitas» g e h ö r e n z u d e n k r e a t i v e n S c h ö p f u n g e n V i c t o r s T u r n e r s . V o n w e i t e r e r 
w e s e n t l i c h e r B e d e u t u n g s i n d seine S y m b o l t h e o r i e u n d R i t u a l a n a l y s e . I m 
M i t t e l p u n k t steht h i e r b e i das r i t u e l l e S y m b o l , g e w i s s e r m a ß e n als K e r n - E i n -
he i t , w i e w i r es bereits i m G e i s t K a v u l a des C h i h a m b a - R i t u a l s k e n n e n g e -
l e r n t h a b e n . D a s r i t u e l l e S y m b o l d i e n t als W e g m a r k e , so d ie E t y m o l o g i e 
des N d e m b u - W o r t e s kujikijila («Pfad m a r k i e r e n » ) u n d als h e r m e n e u t i s c h e r 
S c h l ü s s e l , w i e das W o r t ku-solola («s i chtbar m a c h e n » ) , v e r g l e i c h b a r m i t H . -
G . G a d a m e r s alétheia, nahelegt . R i t u e l l e S y m b o l e s i n d v o n e iner ausgespro-
c h e n e n V i e l d e u t i g k e i t ( m u l t i v o c a l i t y , p o l y s e m y ) , d ie s i c h i n «c luster» i m 
S p a n n u n g s f e l d z w e i e r P o l e ( i d e o l o g i s c h - o r e k t i s c h ) o r d n e n . D e r ideo log i -
sche P o l v e r w e i s t a u f d ie s t r u k t u r e l l e n N o r m e n u n d P r i n z i p i e n , der o r e k t i -
sche o d e r sensor i sche P o l ( g r i e c h . orektikos, «die B e g i e r d e betre f fend») stel lt 
p h y s i o l o g i s c h e u n d e m o t i o n a l e B e z ü g e z u a l l g e m e i n m e n s c h l i c h e n E r f a h -
r u n g e n her. A l s v i e l z i t i e r t e s B e i s p i e l d ient der mudyi-Baum (Weißer-Saft-
B a u m ) . Se ine m i l c h i g e F l ü s s i g k e i t i s t v e r b u n d e n m i t d e m A s p e k t des St i l lens 
u n d d e n d a m i t v e r b u n d e n e n E m o t i o n e n , aber a u c h m i t Matr i l inear i tä t , die 
die n o r m a t i v e O r d n u n g repräsent ier t . D a m i t k o n z e n t r i e r t s i c h s o w o h l das 
O b l i g a t o r i s c h e w i e a u c h das E r w ü n s c h t e i m S y m b o l . I m r i t u e l l e n P r o z e ß 
k a n n i n der P s y c h e der T e i l n e h m e r e i n A u s t a u s c h z w i s c h e n d e m o r e k t i s c h e n 
u n d d e m n o r m a t i v e n P o l s ta t t f inden , s o m i t v e r b i n d e n s i ch d isparate , j a w i -
d e r s p r ü c h l i c h e B e d e u t u n g e n z u e iner E i n h e i t . T u r n e r v e r e i n t i n dieser p o -
l a r e n S y m b o l k o n z e p t i o n D u r k h e i m s c h e u n d F r e u d i a n i s c h e A n s ä t z e ( R o c h -
b e r g - H a l t o n 1989). S y m b o l e b e s i t z e n d e m n a c h k l a s s i f i k a t o r i s c h e E i g e n -
schaften i m k o l l e k t i v - s o z i a l s t r u k t u r e l l e n S i n n , aber a u c h orekt i sch-a f f ek t i ve 
B e z ü g e , d ie ins U n b e w u ß t e r e i c h e n . B e i der A u s b i l d u n g v o n S y m b o l e n 
spielt der m e n s c h l i c h e K ö r p e r eine w e s e n t l i c h e R o l l e . D i e s führte T u r n e r 
e x e m p l a r i s c h a n der F a r b s y m b o l i k der N d e m b u v o r A u g e n . D i e F a r b e n 
R o t , Weiß u n d S c h w a r z f i n d e n i m E r l e b e n der K ö r p e r s u b s t a n z e n w i e B l u t , 
S p e r m a u n d F ä z e s i h r e s y m b o l i s c h e R e f e r e n z , d ie ü b e r t r a g e n w i r d auf das 
soz ia le K l a s s i f i k a t i o n s s y s t e m ( T u r n e r 1966). U m e in K e r n s y m b o l z u ent-
sch lüsse ln , s i n d d r e i B e d e u t u n g s e b e n e n z u b e r ü c k s i c h t i g e n : d ie manifeste 
B e d e u t u n g , d ie d e m S u b j e k t b e w u ß t u n d v o l l v e r s t ä n d l i c h i s t ( 1 ) , die latente 
B e d e u t u n g ( 2 ) , d ie d e m S u b j e k t n u r m a r g i n a l b e k a n n t i s t , u n d die v e r b o r -
gene B e d e u t u n g ( 3 ) , die g ä n z l i c h u n b e w u ß t ist u n d die i n B e z i e h u n g z u 
f r ü h k i n d l i c h e n ( s p e z i f i s c h e n o d e r a l l g e m e i n m e n s c h l i c h e n ) E r f a h r u n g e n 
steht. D i e v o n T u r n e r vorgesch lagene S y m b o l a n a l y s e ver fähr t w i e d e r u m 
ent lang d r e i e r B e d e u t u n g s e b e n e n : die « e x e g e t i s c h e » B e d e u t u n g ( 1 ) , d ie s i ch 
aus der B e f r a g u n g v o n i n d i g e n e n R i t u a l e x p e r t e n ergibt , die « o p e r a t i o n a l e » 
B e d e u t u n g ( 2 ) erschl ießt s i c h aus d e m r i t u e l l e n U m g a n g m i t d e m S y m b o l , 
aus der Z u s a m m e n s e t z u n g der R i t u a l g r u p p e , aus der a f fekt iven Q u a l i t ä t des 
R i t u a l s , u n d die « p o s i t i o n a l e » B e d e u t u n g ( 3 ) , die s i c h d u r c h d e n a n a l y t i -
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sehen B l i c k au f die B e z i e h u n g der S y m b o l e u n t e r e i n a n d e r i n n e r h a l b des 
r i t u e l l e n G a n z e n e r m i t t e l n läßt. D i e s e d r e i E b e n e n der S y m b o l i n t e r p r e t a -
t i o n setzt T u r n e r i n B e z i e h u n g z u d e n l i n g u i s t i s c h e n F e l d e r n S e m a n t i k , 
P r a g m a t i k u n d S y n t a x . S y m b o l e n ist e i n w e s e n t l i c h k r e a t i v e s u n d i n n o v a t i -
ves P o t e n t i a l z u eigen, sie s i n d « s o w o h l als s i n n l i c h w a h r n e h m b a r e S ignale 
(s igni f iants) w i e a u c h < B e d e u t u n g s > - T r ä g e r ( s i g n i f i é s ) g a n z w e s e n t l i c h an 
der v ie l fä l t igen Var iabi l i tät der l ebendigen , s i c h b e w u ß t , e m o t i o n a l u n d w i l -
l e n t l i c h v e r h a l t e n d e n M e n s c h e n betei l igt ( . . . ) .» ( T u r n e r 1989b, 32) . Z e i t s e i -
nes L e b e n s k r i t i s i e r t e T u r n e r die S y m b o l a u f a s s u n g v o n L é v i - S t r a u s s , der i n 
e inem S y m b o l n u r e inen be l ieb igen B a u s t e i n eines B i n ä r g e g e n s a t z e s z u se-
h e n v e r m o c h t e . D a s S y m b o l s y s t e m w e r d e d a m i t , so T u r n e r , aus d e m s i c h 
s tändig w a n d e l n d e n k o m p l e x e n , v o n W ü n s c h e n u n d G e f ü h l e n b e s t i m m t e n 
soz ia len L e b e n h e r a u s g e n o m m e n , u n d i h m w i r d d a m i t d u a l i s t i s c h e rigor 
mortis ( T o t e n s t a r r e ) v e r l i e h e n ( T u r n e r ebd . ) . T u r n e r s s y m b o l i s c h e E t h n o l o -
gie w u r z e l t i n der S e m i o t i k . Sie u m f a ß t s o w o h l d ie e m o t i o n a l e R e s o n a n z 
w i e a u c h die P r a g m a t i k r i t u e l l e r S y m b o l e . T u r n e r m a c h t e g l e i c h z e i t i g d e u t -
l i c h , daß die S c h ö p f u n g u n d A u s l e g u n g v o n B e d e u t u n g aufs engste m i t so-
z i o p o l i t i s c h e n Z w e c k e n u n d F o l g e w i r k u n g e n i n V e r b i n d u n g s tehen ( B a b -
c o c k / M a c A l o o n 1987, 11). S y m b o l i s c h e u n d p o l i t i s c h e E t h n o l o g i e w a r e n 
für T u r n e r nie getrennte B e r e i c h e . Z u r g le ichen Z e i t als er se ine « S y m b o l o -
gie» e n t w i c k e l t e , beschäf t ig te er s i c h i n t e n s i v m i t der E n t f a l t u n g se iner p o -
l i t i schen E t h n o l o g i e . A n g e r e g t v o n K u r t L e w i n s F e l d t h e o r i e führ te er u . a. 
ü b e r se in d y n a m i s c h e s K o n f l i k t m o d e l l des s o z i a l e n D r a m a s die K o n z e p t e 
« F e l d » u n d « A r e n a » e in ( v g l . S w a r t z / T u r n e r / T u d e n 1966, T u r n e r 1968b). 
j . Theater, Performanz, Neurobiologie 
I n den l e t z t e n sechs J a h r e n seines L e b e n s w u r d e sein F o r s c h u n g s i n t e r e s s e 
i m m e r breiter. E s w a r e n m i n d e s t e n s s ieben u n t e r s c h i e d l i c h e A r b e i t s f e l d e r , 
denen er seine fo r schende N e u g i e r d e z u w a n d t e ( n a c h B a b c o c k / M a c A l o o n 
1987, 16): J a p a n s L i t e r a t u r u n d p e r f o r m a t i v e n G e n r e s , d e m B r a s i l i a n i s c h e n 
C a r n e v a l , d e m p o s t m o d e r n e n T h e a t e r , der E d i t i o n der International En-
cyclopedia of Religion, der S m i t h s o n i a n - A u s s t e l l u n g Celebration: A World 
of Art and Ritual, der P h i l o s o p h i e D i l t h e y s u n d D e w e y s i n Z u s a m m e n -
hang e iner <anthropology o f e x p e r i e n c e ^ u n d der N e u r o b i o l o g i e . I n e i n e m 
seiner l e t z t e n A u f s ä t z e , « B o d y , B r a i n , a n d C u l t u r e » , suchte er i m G e h i r n , 
d e m « l imina len O r g a n » z w i s c h e n genet ischer F i x i e r u n g u n d r a d i k a l e r F r e i -
heit , n a c h d e n n e u r o l o g i s c h e n G r u n d l a g e n m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n s . D a -
m i t re lat iv ierte er seine b isher ige U b e r z e u g u n g , w o n a c h <Kultur> als m a ß -
gebliche S t e u e r u n g s i n s t a n z fungiert . D i e u n t e r s c h i e d l i c h e n F u n k t i o n e n der 
be iden H i r n h ä l f t e n ( N e o c o r t e x u n d M i t t e l h i r n ) s c h i e n e n , so s p e k u l i e r t e er, 
m i t d e n z w e i G r u n d a s p e k t e n eines j e d e n gese l l schaf t l i chen G e b i l d e s , 
« S t r u k t u r » u n d « A n t i - S t r u k t u r » , z u k o r r e s p o n d i e r e n . D i e rechte H i r n h ä l f -
te sei d e m n a c h Spe icher un iverse l l e r , s y m b o l i s c h e r u n d m y t h o l o g i s c h e r 
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M u s t e r . M u s t e r , d ie u n t e r b e s t i m m t e n U m s t ä n d e n , e t w a d u r c h r i tue l le u n d 
andere p e r f o r m a t i v e H a n d l u n g e n , g e w e c k t u n d i n d e n B e r e i c h der l i n k e n 
G e h i r n h ä l f t e gelangen. T r a n s f o r m a t i v e E f f e k t e w e r d e n d a m i t m ö g l i c h 
( T u r n e r 198 y d , 1985e). 
I n d e n T a g e n v o r s e i n e m T o d w a r T u r n e r m i t der O r g a n i s a t i o n der K o n -
ferenz « A r c h é t y p e s R e c o n s i d e r e d : B i o s o c i a l , P h i l o s o p h i c a l , and R e l i g i o u s 
P e r s p e c t i v e s » befaßt , d ie a u f die S c h n i t t s t e l l e n v o n R i t u a l , R e l i g i o n u n d 
W i s s e n s c h a f t a u f m e r k s a m m a c h e n w o l l t e . 
I I I . W i r k u n g u n d K r i t i k 
V i c t o r T u r n e r v e r ö f f e n t l i c h t e als A u t o r u n d H e r a u s g e b e r 20 B ü c h e r u n d 
ver faßte m e h r als 70 A r t i k e l . E r w a r z u d e m u n e r m ü d l i c h e r T e i l n e h m e r u n d 
O r g a n i s a t o r z a h l r e i c h e r K o n f e r e n z e n . E i n a b s c h l i e ß e n d e s U r t e i l ü b e r V i c -
t o r T u r n e r z u fä l len, der L e b e n u n d W i s s e n s c h a f t e x e m p l a r i s c h «in b e t w i x t 
a n d b e t w e e n » v e r w i r k l i c h t e , u n d der das p e r m a n e n t e Ü b e r s c h r e i t e n v o n 
F a c h g r e n z e n u n d das E r s c h l i e ß e n n e u e r D e n k h o r i z o n t e als befre iend er-
lebte , fällt s c h w e r . Z u m a l s i c h V i c t o r T u r n e r selbst stets s t räubte , seine 
I d e e n w i d e r s p r u c h s f r e i z u ent fa l ten. T u r n e r s D e n k e n , die b e h a r r l i c h e F o r t -
e n t w i c k l u n g se iner A b s t r a k t i o n e n w i e soz ia les D r a m a , F e l d , Metapher , L i -
mina l i tä t , l i m i n a l e R e f l e x i v i t ä t , c o m m u n i t a s , G e g e n - S t r u k t u r , L u d i s c h e s 
u n d L i m i n o i d e s ist « o f f e n » . T u r n e r l iebte d e n « F l u ß » der G e d a n k e n , das 
D y n a m i s c h e u n d A n t i s t r u k t u r e l l e . D i e D a r s t e l l u n g eines geschlossenen S y -
stems lag ( n o c h ) n i c h t i n s e i n e m Interesse , u n d so lesen s i c h seine S c h r i f t e n , 
v o r a l l e m jene , d ie n a c h s e i n e m W e g g a n g aus E n g l a n d ens tanden , als E s s a y s 
i m besten S i n n e , als anregende V e r s u c h e , d e m R ä t s e l des H u m a n u m i n 
R i t u a l u n d S p i e l , i n K u n s t u n d R e l i g i o n , i m D r a m a des L e b e n s selbst n a c h -
z u s p ü r e n . 
D e r e x p e r i m e n t e l l e Status u n d die O f f e n h e i t seiner E n t w ü r f e , die häuf ig 
v o n e iner v e r f ü h r e r i s c h e n G r i f f i g k e i t z u se in s c h e i n e n , e r k l ä r e n die g r o ß e 
B r e i t e n w i r k u n g u n d g l e i c h z e i t i g a u c h die K r i t i k d a r a n . T u r n e r s ana ly t i sche 
K a t e g o r i e n , se ine « S y m b o l o g i e » u n d das R i t u a l k o n z e p t w u r d e n i n z a h l r e i -
c h e n H u m a n w i s s e n s c h a f t e n u n d i n v i e l e n k u l t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r -
s c h u n g s f e l d e r n aufgegrif fen: i n G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t ( L e R o y L a d u r i e 
1979, W a l k e r B y n u m 1984, D a v i s 1984), L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t ( W o o d b r i d g e 
1987, A s h l e y 1990, E d i t h T u r n e r 1990), L i n g u i s t i k u n d S e m i o t i k ( B a b -
c o c k / M a c A l o o n 1987), P e r f o r m a n z - u n d T h e a t e r t h e o r i e ( S c h e c h n e r / A p p e l 
1990, S c h e c h n e r 1990, 1993, M a r r a n c a / D a s g u p t a 1991 , F i s c h e r - L i c h t e 1992, 
C a r l s o n 1996) , T h e o l o g i e ( W o l a n i n 1978) , S u b k u l t u r f o r s c h u n g ( z . B . G e b -
h a r d t 1994, S t o e c k l 1994) , M i g r a t i o n s f o r s c h u n g ( W o l b e r t 1990, 1995), K u l -
t u r s o z i o l o g i e ( W i e d e n m a n n 1991) u n d i n der v o l k s k u n d l i c h - e t h n o l o g i -
s c h e n P i lger - u n d W a l l f a h r t s f o r s c h u n g ( z . B . H a a b 1992), u m n u r einige 
F e l d e r e x e m p l a r i s c h a u f z u z ä h l e n . 
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F ü r E t h n o l o g i e u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t g e h ö r t T u r n e r , n e b e n M a r y 
D o u g l a s u n d C l i f f o r d G e e r t z , z u d e n e in f lußre ichs ten P e r s ö n l i c h k e i t e n der 
j ü n g s t e n Vergangenhei t . Se ine A n r e g u n g e n z u m R i t u a l - u n d S y m b o l v e r -
ständnis s i n d aus der a k t u e l l e n D i s k u s s i o n n i c h t m e h r w e g z u d e n k e n . T u r -
ner öffnete d e n B l i c k für die D y n a m i k , d e n P r o z e ß c h a r a k t e r v o n R e l i g i o n 
u n d i h r e r w e s e n t l i c h e n G e s t a l t u n g s k r a f t . M a ß g e b l i c h ist V i c t o r T u r n e r d a -
bei s o w o h l als e m p i r i s c h e r R e l i g i o n s e t h n o l o g e w i e als T h e o r e t i k e r . D i e 
E x e m p l i f i z i e r u n g seiner p rozessua len S y m b o l - u n d R i t u a l a n a l y s e a n h a n d 
seiner N d e m b u - E t h n o g r a p h i e ist e lementar . N i c h t n u r die Q u a l i t ä t se iner 
F e l d f o r s c h u n g , g lückha f t b e g ü n s t i g t d u r c h seine L e b e n s g e f ä h r t i n <Edie> 
u n d den k o n g e n i a l e n N d e m b u M u c h o n a , i s t h e r v o r z u h e b e n , s o n d e r n a u c h 
seine A r t der e t h n o g r a p h i s c h e n D a r s t e l l u n g ist w e g w e i s e n d . Se ine G e s p r ä -
che m i t M u c h o n a m ü n d e n i n e in e x e m p l a r i s c h e s W e c h s e l s p i e l z w i s c h e n 
m o n o p h o n e r u n d p o l y p h o n e r D a r s t e l l u n g , w i e J a m e s C l i f f o r d ( 1993) h e r -
v o r h e b t . T u r n e r r ä u m t i n d i g e n e n D e u t u n g e n e i n e n s i c h t b a r e n P l a t z e in 
und läßt somi t das « d i a l o g i s c h e P r i n z i p » , das jeder D a t e n g e w i n n u n g in der 
F e l d f o r s c h u n g z u eigen ist , s i c h t b a r w e r d e n . A l s f o l g e n r e i c h für E t h n o l o g i e 
u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t w e r d e n s i c h a u c h T u r n e r s V e r s u c h e e r w e i s e n , 
i n denen er E r l e b e n - experience - als K o n z e p t ers t rangiger B e d e u t u n g für 
das Vers tändnis des «r i tuel len M e n s c h e n » ins A u g e faßt. A n s ä t z e , d ie v o n 
E d i t h T u r n e r i n i h r e m W e r k e x p e r i e n c i n g R i t u a h ( 1 9 9 2 ) a u f b e m e r k e n s -
w e r t e Weise w e i t e r v e r f o l g t w e r d e n 1 0 , u n d die die a k t u e l l e K r i t i k a n d e n 
w i s s e n s c h a f t l i c h u n r e f l e k t i e r t e n D i s k o n t i n u i t ä t e n z w i s c h e n G e i s t u n d 
K ö r p e r , K u l t u r u n d H a n d l u n g , v o r w e g n e h m e n ( H a s t r u p 1995). 
D i e K r i t i k an T u r n e r s W e r k hebt v o r a l l e m auf fo lgende P u n k t e ab: 
T u r n e r s we i t l äu f ige A n a l o g i e b i l d u n g e n , d ie seine K o n z e p t e m i t u n t e r vage 
ersche inen lassen u n d sie d a m i t be l iebiger V e r w e n d u n g ü b e r a n t w o r t e n ; 
T u r n e r s l e t z t e n d l i c h vergeb l i che B e m ü h u n g , d e n S t r u k t u r f u n k t i o n a l i s m u s 
h inter s i ch z u lassen; T u r n e r s H a n g z u r I d e a l i s i e r u n g , seine a h i s t o r i s c h e n 
A b l e i t u n g e n u n d se in B e k e n n t n i s z u m K a t h o l i z i s m u s , w e l c h e s e t h n o l o -
g i sch-wis senscha f t l i che A n a l y s e i d e o l o g i s c h v e r f o r m e . 
So z ie l te C l i f f o r d G e e r t z ' k r i t i s c h e B e u r t e i l u n g a u f die A l l g e m e i n h e i t 
der D r a m a - u n d T h e a t e r - A n a l o g i e , d ie T u r n e r a u f a l le m ö g l i c h e n k u l t u r e l -
len P r o z e s s e w i e t r iba le Ü b e r g a n g s r i t e n , H e i l u n g s z e r e m o n i e n , G e r i c h t s -
prozesse , m e x i k a n i s c h e A u f s t ä n d e oder a u f i s l änd i sche Sagen ü b e r t r ä g t . 
M i t dieser « F o r m für al le Z e i t e n » w ü r d e T u r n e r die m a n n i g f a l t i g e n k u l t u -
re l len I n h a l t e , d ie das E t h o s u n d E i d o s a u s d r ü c k e n d e n S y m b o l s y s t e m e 
spezifischer K u l t u r e n aus d e m B l i c k v e r l i e r e n ( G e e r t z 1980, T u r n e r 1989b, 
168 f . ) . P a o l a I v a n o v ana lys ie r te e ingehend T u r n e r s C h i h a m b a u n d die B e -
griffe « c o m m u n i t a s » u n d « L i m i n a l i t ä t » m i t d e m E r g e b n i s , d a ß T u r n e r s 
p e r s ö n l i c h e , abgehobene I n t u i t i o n die G r u n d l a g e se iner T h e o r i e b i l d u n g e n 
darstel l te . A u s d e m E t h n o l o g e n T u r n e r w u r d e , so die K r i t i k , der s p e k u l a -
t ive P h i l o s o p h , dessen B e m ü h u n g e n , se ine K o n z e p t e a u f k o m p l e x e G e s e l l -
schaften a n z u w e n d e n , u n p r ä z i s e , u n p l a u s i b e l u n d i m m e r w e n i g e r e m p i -
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r i s c h v e r a n k e r t s i n d . D i e d e d u k t i v e r z i e l t e n E r g e b n i s s e se ien u n s c h a r f u n d 
be l ieb ig ü b e r t r a g b a r . D i e Begr i f fe « L i m i n a l i t ä t » u n d « C o m m u n i t a s » w ü r -
d e n z u n e b u l ö s e n , s c h n e l l a b g e n u t z t e n P h r a s e n v e r k o m m e n ( I v a n o v 1993). 
T u r n e r « g l a u b t e » a n das k r e a t i v e , genia l i sche S u b j e k t u n d die s t r u k t u r -
v e r ä n d e r n d e K r a f t , d ie v o n e i n e m s o l c h e n S u b j e k t i m r i t u e l l e n P r o z e ß aus-
geht. E i g e n e L e b e n s e r f a h r u n g , se ine rege A n t e i l n a h m e an d e n « g e g e n - k u l -
ture l len» E n t w ü r f e n der 60er J a h r e s tehen m ö g l i c h e r w e i s e h i n t e r dieser 
B e t r a c h t u n g s w e i s e . D i e A r b e i t e n v o n M i c h e l F o u c a u l t h ingegen lassen 
Z w e i f e l a n s o l c h e r M a c h t des S u b j e k t e s a u f k o m m e n , ze igt dieser d o c h , w i e 
t ie fgehend u n d lang f r i s t ig w i r k s a m d i s k u r s i v e R e g e l m e c h a n i s m e n s i n d , 
ü b e r die M a c h t - C o d i e r u n g e n gesteuert w e r d e n , w e i t e s t g e h e n d u n a b h ä n g i g 
v o m gesta l tenden S u b j e k t ( F o u c a u l t 1981). 
T u r n e r neigte a n v i e l e n S te l l en seines W e r k e s z u e iner I d e a l i s i e r u n g oder 
idee l l en Ü b e r h ö h u n g . E r hatte , v o r a l l e m i n se inen späten A r b e i t e n , eine 
B o t s c h a f t z u v e r k ü n d e n : die B o t s c h a f t v o n der t r a n s f o r m i e r e n d e n M a c h t 
der G e m e i n s c h a f t u n d v o n der B e d e u t u n g des homo religiosus. I n der D a r -
l e g u n g seines c o m m u n i t a s - K o n z e p t e s w i r d dieser ideel le , besser v ie l l e i cht 
idea l i s i e rende G r u n d z u g besonders d e u t l i c h . D a ß G e m e i n s c h a f t s e r l e b e n 
s i c h a u c h i n e in M a s s e n v e r h a l t e n w a n d e l n k a n n , i n d e m das F e s t z u m 
P o g r o m w i r d , u n d aus e i n e m g e m e i n s c h a f t l i c h e n <Wir> H a ß gegen <Andere> 
e r w a c h s e n k a n n , ü b e r s i e h t T u r n e r (Stagl 1986). H i n t e r der W e i s h e i t l i m i -
na ler R e f l e x i v i t ä t , d ie T u r n e r i m t r a d i t i o n e l l e n Ü b e r g a n g s r i t u a l b e w u n d e r t , 
v e r b e r g e n s i c h , aus S i c h t d e r N e o p h y t e n , s c h l i c h t q u a l v o l l e T o r t u r e n u n d 
S c h r e c k n i s s e . D a ß die S c h w e l l e n p h a s e a u c h d a z u d ient , d ie M a c h t der A l -
ten u n d i h r e H i e r a r c h i e p o s i t i o n e n u n a u s l ö s c h l i c h u n d b r u t a l e i n z u p r ä g e n , 
v e r m a g T u r n e r , «adul t i s t i sch b e f a n g e n » ( B a u d l e r 1994), n i c h t w a h r z u n e h -
m e n . 
T u r n e r s H a n g z u r I d e a l i s i e r u n g ze igt s i c h a u c h d o r t , w o er seine A u s -
f ü h r u n g e n m i t H i l f e v o n B e l e g e n aus der D i c h t u n g abs tütz t . C a i t a n y a u n d 
der h l . F r a n z i s k u s f a s z i n i e r t e n i h n h a u p t s ä c h l i c h als D i c h t e r d e v o t i o n a l e r 
R e l i g i o n , u n d w e n n T u r n e r be i sp ie l swe i se ü b e r die M a c h t der S c h w a c h e n 
schre ib t , b e z i e h t er s i c h auf j ene H o f n a r r e n , «hei l ige Be t t l e r» u n d « E i n -
fa l t sp inse l» , d ie der W e l t der M ä r c h e n u n d s c h ö n e n L i t e r a t u r e n t s t a m m e n 
u n d n i c h t a u f R a n d s e i t e r , w i e sie S o z i a l g e s c h i c h t e o d e r S o z i o l o g i e dars te l -
l e n . D a s D y n a m i s c h e , K r e a t i v e u n d T r a n s f o r m a t i v e , das T u r n e r i n seiner 
R i t u a l b e t r a c h t u n g stets h e r v o r h e b t , läßt z u d e m le icht vergessen , daß l i m i -
nale K r e a t i v i t ä t n i c h t z w a n g s l ä u f i g i n E r s c h e i n u n g t re ten muß, u n d daß 
L a n g e w e i l e u n d M o n o t o n i e d u r c h a u s a u c h z u d e n C h a r a k t e r i s t i k a r i tue l ler 
A b l ä u f e z u r e c h n e n s i n d . 
D a ß s i c h das P r o f i l v o n T u r n e r s W e r k z u m w e s e n t l i c h e n aus B e s t r e b u n -
gen, d e m G e f ä n g n i s der Struktur-funktionalen B e t r a c h t u n g s w e i s e z u ent-
r i n n e n , gestaltete, betonte er selbst i m m e r wieder . I n w e s e n t l i c h e n P u n k t e n , 
so w i r d T u r n e r k r i t i s i e r t , gelang es i h m j e d o c h n i c h t , dieses E r b e a b z u s c h ü t -
te ln . G e r a d e die A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m S t r u k t u r f u n k t i o n a l i s m u s 
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z w a n g i h n , seine « S y m b o l o g i e » u n d R i t u a l a n a l y s e v o n d e r S t r u k t u r h e r z u 
d e n k e n . S e i n e m e i g e n e n S t r u k t u r - K o n z e p t m a n g e l t h i s t o r i s c h e T i e f e n -
schärfe u n d B e w e g l i c h k e i t ( M o r r i s 1987, 263) . D e u t l i c h w i r d z u d e m , d a ß 
das d o m i n a n t e S y m b o l s y s t e m a b h ä n g i g ist v o n d e n A u s p r ä g u n g e n s o z i a l -
s t r u k t u r e l l e r V a r i a b l e n . D e r v o n i h m sogenannte « i d e o l o g i s c h e P o l » r i t u e l -
ler S y m b o l i k be i sp ie l swe i se , i n d e m s i c h die « k u l t u r e l l e n A s p e k t e » , « W e r -
te», « I d e e n » k o n z e n t r i e r e n s o l l e n , w e i s t e ine a u s g e s p r o c h e n s o z i o k u l t u r e l l e 
A m b i g u i t ä t auf, die S i n n b e z ü g e m o r a l i s c h e r und s o z i a l e r O r d n u n g u m f a ß t 
( W i e d e n m a n n 1991 , 284) . Sosehr s i c h T u r n e r a u c h gegen e ine A u f f a s s u n g 
v o m R i t u a l als « s o z i a l e m A l l z w e c k k l e b e r » ( so H o r t o n 1964) w e h r t e , so 
k o n n t e er n i c h t u m h i n , d ie s o z i a l s t r u k t u r e l l s tab i l i se rende F u n k t i o n v o n 
R i t u a l e n , a u c h v o n I n v e r s i o n s r i t u a l e n , u n d d e r l i m i n a l e n R e f l e x i v i t ä t i n 
« c o m m u n i t a s » h e r v o r z u h e b e n . S o betonte T u r n e r stets, d a ß m i t « A n t i -
S t r u k t u r » , d ie er später l ieber « P r o t o - S t r u k t u r » n e n n e n w o l l t e , k e i n G e g e n -
satz z u « S t r u k t u r » gemeint se i , s o n d e r n v i e l m e h r e in K o n t r a s t ( T u r n e r 
1989b, 79) . « A n t i - S t r u k t u r » ist d a m i t k e i n e s w e g s das « G a n z - A n d e r e » , s o n -
d e r n Q u e l l e v o n k o n s t r u k t i v e r E r n e u e r u n g v o n « S t r u k t u r » . 
W i e m a n M a l i n o w s k i v o r g e h a l t e n hat , se ine E t h n o l o g i e w ä r e t r o b r i a n -
d i s c h e t h n o z e n t r i s c h d u r c h s e t z t , so k ö n n t e m a n ana log be i V i c t o r T u r n e r s 
R i t u a l - u n d S y m b o l t h e o r i e v o n e inem N d e m b u - Z e n t r i s m u s s p r e c h e n . D a ß 
T u r n e r seine e in f lußre iche S y m b o l t h e o r i e an a f r i k a n i s c h e m M a t e r i a l ent-
w i c k e l t e , ist i n s o f e r n v o n B e d e u t u n g , als der d a m i t v e r b u n d e n e A n s p r u c h 
auf A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t bei der A n w e n d u n g a u f andere K o n t e x t e P r o b l e m e 
erzeugt , w i e s i c h dies z u n e h m e n d a u c h bei der Ü b e r t r a g u n g v o n i n A f r i k a 
e n t w i c k e l t e n s o z i a l s t r u k t u r e l l e n G e s e t z e n e r w e i s t . I n G e s e l l s c h a f t e n , d ie , 
anders als i n A f r i k a , b i l a te ra l u n d / o d e r ega l i tär o r g a n i s i e r t s i n d , e t w a i n 
S ü d o s t a s i e n , dür f ten s y m b o l i s c h - r i t u e l l e G r e n z z i e h u n g e n n a c h m ö g l i c h e r -
we i se g rundlegend a n d e r e n M u s t e r n v e r l a u f e n . Z u d e m ist m i t d e m P h ä n o -
m e n ritualarmer G e s e l l s c h a f t e n z u r e c h n e n , die bei der v o n T u r n e r so e i n -
d r ü c k l i c h festgestel lten U n i v e r s a l i t ä t ritueller T r a n s f o r m a t i o n s p r o z e s s e er-
k l ä r u n g s b e d ü r f t i g e r s c h e i n e n ( B r ä u n l e i n / L a u s e r 1996). 
E i n e n d g ü l t i g e s U r t e i l z u T u r n e r s W e r k w ä r e g e w i ß v e r f r ü h t . D i e R e -
z e p t i o n seines u m f a n g r e i c h e n W e r k e s ist l ängst n i c h t abgeschlossen . A n -
regungen aus se inen v ie l fä l t igen A r b e i t e n w e r d e n gerade erst i n d e n u n t e r -
sch ied l i chs ten h u m a n w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s z i p l i n e n w a h r g e n o m m e n u n d 
aufgegriffen. D i e v o n V i c t o r T u r n e r m i t D e u t l i c h k e i t gezeigte v e r ä n d e r n d e 
K r a f t u n d D y n a m i k v o n R i t u a l u n d S y m b o l , s e i n B e m ü h e n , d e n «r i tue l len 
M e n s c h e n » i n k u l t u r e l l e n P r o z e s s e n z u e n t d e c k e n , w e i s e n i h m z u R e c h t 
e inen P l a t z u n t e r d e n « K l a s s i k e r n der R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t » z u . 
